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EXTRACTS  FROM  SPEECH  BY' VICE-PRESIDEl\i"T  HILLERY  TO  THE  EUROPEAN 
ATLANTIC  GROU)? .l,N  LONDON  ON  ?,0  FEBRUARY  1975 · 
Reflections .on the future 
''! have  outlined hmv  the Social policies of the  Community have  evolved 
over the past  fifteen years  or  so  and Hhat  they. consist  of today.  In my  con-
cluding remarks  I  irttend to reflect a little on the m.ain  issues of social policy 
Hhich  I  believe we  shall have to face  over the  next  few  years,  and  on the 
Community's  role  in resolving these. 
11Since  1945,  governments  throughout  Western Europe  have  introduced policies 
to  deal with  a  wide  range  of economic  and  social problems  - policies designed 
to protect  individuals  and promote their economic and social well-being in a 
variety of ·vJays that  \-Jould  have  boe:n ulitbinkable  before the last 1.var. 
"Both the  extent  and.  nature  of thi.s  public interv.ention in socio-economic 
affairs have,  of  course,  differed substantially as between the Member  States 
of the  Community.  Thus  the.United Kingdom  has  developed  a  corp.prehensive  array 
of social measures  covering the fields  of  employment,  housing,  social security, 
health and  education.  Other Member States have  placed most  emphasis  upon pro-
viding the socially d:eprived. with at  least  a  minimum  level  of social security -
'safety nets'  for those  in need. 
nAs  long as the  Community vms  experiencing a  rapid rate of economic  grovrth, 
the  grovJth  of state intervention in social affairs together with its budgetary 
implications  proceeded largely unopposed.  Indeed,  there was 1  I  thin_1c 7  a  general 
consensus· in favour  of  a  more  dynamic,  interventionist  state rt>le  in social 
affairs.  Sufficient additional resources were being crea,ted to  permit  large 
(by historical standards)  increases in both private and public  'consumption' 
of  goods  and  services,  including social services.  However, the serious  economic 
recession through which all Member  States are  nm'IT  passing and the prospect  of 
some~cJhat  slower economic  grovvth  over the  medium-term is going -to  force  us to 
think more  deeply than hitherto about  the  implications·of the  social develop-
ments  set  in train since the tvar.  11 
·The basic problem 
911  see the basic problem as follows.  The total Community resources 
available for private and public  consumption1  fo~ .investment  and exports v.rill 
grow little if: at all during  1975  and  more  slowly than we  have  been usecl to in 
the years immediately thereafter.  On  the  other hand,  rising  exp~ctations and 
the spiralling costs  of the social measures  already  implemented are placing 
inc!'easing demands  on the  resources available.  Rapid  post-vmr" growth,  the 
spread of education on  a  large scale  and the t;Vidcr  dissemination of  information 
via the mass  media  hc'vVe  produced  a  leJest  European  society which has rapidly 
rising expectations  about  living standards and the quality of life. 
.;. 11The  great  majority in the  Community  now  aspire to things V>rhich  have 
hitherto been the  preserve of  a  privileged minority - steadily rising real 
incomes,  secure  jobs,  comfortable working  conditions,  home  ownership and so 
forth.  At  the  same  time we  are witnessing the semi-automatic way in which the 
costs  of existing welfare measures rise in real terms  in the face  of  an in-
creasing number  of  claimants  as well  as  more  articulate demands  for  improvements 
in per capita welfare  standards.  In short  7  large  and  grovJing numbers within 
the  Community  want  to increase their consumption of private and public goods 
and services which7  under  conditions  of no-growth  or slow-growth,  means  the 
maintenance  or expansion of their share of the  cake. 
11In the light  of these  developments,  I  think you will agree that the broad 
consensus •vhich has hi  thert.o fostered the growth  of  social welfare expenditures 
as  part of the  general raising of living standards threatens to  come  under strain 
during tl:le  l}ext  few  years.  Manifestations  of the strains produced by competing 
claims-on"Tf'm:rtea~resourC"mr~re uirerniy·emmisfng·--.o.·-:t'he :.pr&hl.ems ·vte  are  now 
.  ·,f'-'.·  i  .  .  .  .  :  ' 
facing in  reconc1Tii:igtnetL~fUt1:mp'l6yment·-w±th ·pri'Ce· st:ability,  the  deterioration 
in standards  of  some  puoTi'c""seW'i·cH:l  such as transport  1  and the  erosion. of 
the  financial  independence  of  local  or regional authorities··...frem:oent:ral governments 
are . just three  examples ,vJhich  are unrelated on t.he  surface  7  but  whic,h  can, 
I  think,  b.e  -qraced back. to the basic problem. of  increasingly amhi  tious  socio-
.economic  objectives :and  lim:i,ted means." 
Conclusions 
''What  conclusions  can be  drawn from these reflections about  the issues facing 
those  of us  concerped,r,ri.th social policy?  I  should  l:i,ke .to  suggest  three -
tvJO  of a .general :natu]ie  and;  one  concerning the role  of· the  Community  in particular. 
"Firstly,  and  perhaps most  important,  I  think we  have to bury once  and for 
all the idea th2ct  ther.e is any clear dividing line between the  econo.mic  and 
social policy responses to the kind of  prob:~ems facing  0ur societies over the 
next .fevJ  years.  I  have  said enough,  I  hope,  to indicate that I  do  not  attribute 
strains to which  West  European societies are now  being subjected simply to the 
·.rise in oil prices,  mismanagement  of the money  supply or  some  other purely 
economic  factor.  I  am  convinced that  so.cial policies dealing V>Tith  matters  such 
as  job security, workers'  participation,  the distribution,.of income  and wealth, 
and  living conditions  have  a  fundaraental  role to play in overcoming what  we  choose 
to call our  current  'economic'  problems. 
''Seconq.ly,  the. situation we  ft;J-ce  :i,s  going to force.  1.1,s  to reappraise the 
scale  and nature  of public intervention in social affairs - not  with a view to 
concluding that  suc}l  intervention is . 'too great'.  or  'too little'  but with a  view 
to strengthening the  consen.sus  v;ri thin our societies about  em  equitable balance 
between private and  p1.1blic consumption,  with  a  view to  concentrating the welfare 
resourc~s availcible.on the  ureas  of greatest  social deprivation and with  a  view 
to using.social  policy to prevent  or  ry.:medy  social problems  rather than to simply 
a:Ueviate. the most  obvious. hardship to 1,rhich they. give  rise~ 
"Finally  1  VJe  should recognise that  vJe  are not  dealing with· socio-economic 
problems which are peculiar to  one  co1mtry but  with problems which are,  to  a  greater 
or lesser extent  7  common  to all nine  Member  States of the ·Oommtinity•  A niajor pre-
occupation .of tho  Community  over the  coming years will be  to understand and  seek 
to  remedy these  co!l)mon  socio-economic  prciblE?ms  without,  hqwever,  in any vmy  seeking 
to  impose  common  solutions  against the wishes  of.individual Member  States.  The 
mere  act  of  coming togei;her at  Community  lev.;;l  can avoid a  situation iri which 
social expenditures  in the Member.  States are  'bid-up'  against  ench other instead 
of be;ing.,.det.ermined  in. the light  of real social needs.  These  considerations, 
t.ogethe:r;-. wi  ti1. those  of  fina~cial solidarity,  of raising standa:Jids  and  of access to  n 
wide  range  of ideas irJhich  I  mentioned earlier,  lead me  to  conclude that  V>Je  all have 
a  gTeat  deal to  gain :from a  Community  approach to. social policy." KOMMtSSIONEN  FOR  DE  EUROPtE:ISKE  FtE:LLESSKABERS- KOMMISSION  DER  EUROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN-1  IP (75)  33 
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Reflexions  sur l'avenir 
"J'ai trace  les grandes  lignes de  la fagon  dont  les politiques sociales de  la 
Communaute  avaient  evolue  au cours  des  15  dernieres  annees  et de  ce qu'etait 
leur contenu actuellement.  En  conclusion,  je voudrais m'attnrder sur les 
problemes  majeurs  de  la politique  sociale que  nous  aurons,  je pense,  a affronter 
au cours  des  prochaines  annees et  sur la part que  la Communaute  peut  prendre a 
leur solution. 
Depuis 1945,  dans  toute  1 1Europe,  les gouvernements  ont  introduit des  politiques 
destinees a traiter un  large eventail de  problemes  economiques et sociaux-
politiques destinees a proteger les individus et a promouvoir leur bien-etre 
economique  et social grace a une  multiplicite  de  moyens  qui  auraient ete 
irnpensables  avant  la derniere guerre. 
Aussi  bien 1 1etendue  que  la nature  de  cette intervention publique  dans 1es 
affaires socio-economiques  ont bien entendu varie  substantiellement  selon 
les Etats membres  de  la Communaute.  C'est ainsi  que  le Royaume-Uni  a  mis  au 
point  une  panoplie  complete  de  rnesures  sociales dans  les domaines  de  l'emploi, 
du  logementi  de  la securite sociale,  d0  la sante et de  l'education. D'autres 
Etats membres  se  sont  plutot attaches a fournir au moins  un  niveau m1n1mum 
de  securite  sociale  aux plus defavorises - "filets de  securite" pour les per-
sonnos  dans  le besoin. 
Tant  que  la Corrrmunaute  enregistrait un  rythme  rapide  de  croissance  economique, 
l'accroissement  de  l'intervention de  1 1Etat  dans  les affaires sociales ainsi 
que  ses implications budgetaires ne  rencontraient  guere  d'opposition.  En  fait 1 
l'opinion etait,  jc crois,  largement  favorable a un role plus  dynamique  et inter-
ventionniste  de  1 1Etat dans  les affaires sociales.  Des  ressources  supplementaires 
etaient creees en suffisance pour permettre  une  croissance importante  (du point 
de  vue  historique)  aussi bien de  la consommation privee  que  de  la consommation 
publique  de  biens et de  services,  notammont  des  services sociaux  .•  Neanmoins, 
la grave  recession economique  que  connaissent  actuellement  tous  les Etats 
membres  et la perspective  d'une  croissance  economique  quelque  peu ralentie 
a !J10yen  terme  vont  nous  contraindre a ponser plus  intensement  qu' aupnravant 
aux  implications des  developpements  sociaux mis  en  oeuvre  depuis la guerre. 
Le  probleme  fondClr.lental 
"A  mes  yeux le problema  fondamental  est lc suivant.  Les  ressources totales de 
la Communa,lte  qui  pourront  etre affectees a la consommation  publique et pri  vee, 
aux investissoments ot  au::c  exportations  1  no  s'  accroitront  que  fai  blement  ou 
pas  du  tout  au  cours  de  1975  pour  s 1accroitre ensuitc,  plus  lentement  que  nous 
en  avions  l 1hnbitude.  D'autre part,  1 1a.ugmentation des  rcvendicaticns ct la 
spirale  des  couts  des  mesures  sociales d8ja misos  en oeuvre  imposent  des  con-
traintes croissantos  aux ressources disponiblcs.  La  rapide  croiss&~ce de  l'apres-
guerre,  l'extension de  l'eclucation sur une  large echelle et la diffusion plus 
.  I. - 2-
etenduc  de  l'informo.tion par l'intermediaire des mass-media ant engendre  en 
Europe  occidentale une  societe  dont  les etigenoes en matiere de  niveau de  vie 
et de  y_uali te  de  la vie augmentent  rapidemont. 
"Dans la Coml'lll,lllaute,,  la grande  maj,Jrite, aspire  desormcls a des  bie~:ts qui  ont 
ete  jusqu'a present  l'apanage d'1.me  mino1·:L,te  privilegi€e  t  des  revenus reels on 
progr:ession consta.nte,  la securi  te  de  1 1 cmploi,  des  ocndi  tio::1s  d.e  travail con-
~ortables, la propriete en matiere  c.e  logement  etc.  Simultanement,  nous  sommes 
ternoins  de  la fe,9on  semi-automa:tique  dont  les ooi.lts  des  mesures  sociales existantss 
augmentent  en termes reels parallelement a  l'augmentation du  nombre  d'assujettis et 
a des  revendications plus moti  veos  d  t arr.elioration des normes  de  bien~etre personnel. 
Bref,  un  nombre  croissant de  persa!l.l'les  dans la Ccmmunaute  so1.1hai tent augmenter 
la conscmmation  de  biens et de  services publics et pri  v6s,  ce  qui,  dans  des,  con-
ditions  de  croissance  zero  ou  de  faible  croissance,  implique ·le ma.i.ntien  ou 
l'augmentation de  leur part du gateau. 
"Devant  de  semblablcs  developpement s ,je pense  que  vous  conviendrez  que  le large 
consensus  qui  a  jusqu'a present favorise  l'augmentation des depenses  de  pre-
voyance  soci~le en la considerant  ccmme  partie integrante de  1relevation generale 
du nivcau de  vie menace  d'etre battu en brecho  au cours des prochaines  annees. 
Les  tensions produites par le conoours  de  revendications face  a des ressources 
limitees se nanifestent deja- los problemes  atL~quels nous  sommes  confrontes 
poUI'  harmoniser le quasi  plein emploi  avec la stabilite des  prix,  la deterioration 
des prestationn de  certains services publics tels que  les transports et l'erosion 
d.:3  1 'independance financiere  des  collccti  vi  tes locales ou regionales par rapport 
aux  gouvernementsaentraux ne  sont  que  trois exemplos  qui, a premiere  vue,  ne  sont 
pas  lies mais  qui  peuvent,  u mon  avis,  etre ra.ttaches au probleme  fondamental  que 
pose  la coexistence  d 1objectifs sociaux 6conomiques  de  plus en plus  ambitie1L~ et 
dG  rcssourcas  limitees. 
Conclusions 
"Quelle  conclusion peut-on tirer de  cas reflexions sur les problemas  qui  attondent 
ceux d'entre nous  qui  sont  charg6s  de  la politique sociale? Je voudrais en proposer 
trois,  dent  deux  seront  de  natura generale et dont  une  concernera le role de  la 
Communautc  en  p~.rticulier. 
"Premierement,  et c'est peut-etre la 1 1element  le plus important,  je crois qu1i1, 
nous  faut  faire defini ti  vement  notre deuil de  1 'idee  qu  'une ligne precise  marque 
le partage  entl~ les reponses que  la politique economique  et que  la politique 
sociale peuvcnt  apporter au type  de  problemes  auxquels  nos  societas seront  con-
frontees  au cours  des  prochaines  annees.  Je pense  on  <:woir  di  t  assez  pour in-
diquer que  je n'attribue pas  les tensions,  auxquelles les societes d'Europe 
occidentale sent  actuellenent  soumises,  uniquement a 1 'augmentation des prix 
du petrolo, a la mauvaise  gestion des ressources monetaires ou a  d'autres 
facteurs purement  economiq,ues.  Je  suis convaincu que  les poli  tiques sooiales 
couvrant  des matieres telles que  la securite  de  l'emploi,  la participation 
des travaillours,  la distr-ibution des revonus et de  la richesse,  les condi-
tions de  vie ant un role  fohdamental a jouer dans la solution de  ce  que  nous 
avons  choisi d'  appeler nos  problemes  "economiques"  actuels. 
"Deuxiemement,  la situation que  nous  abordons  nous  forcera a  reevaluer l'echelle 
et la nature de  l'intervention publique  d~~s les affaires sociales -non pas en 
vuo  d 1arriver a  la conclusion que  cotta intervention est  11trop importante11  ou 
"trap faible 11 ,  me..is  en vuo  do  renforoer le  consensus  dans nos societes em  ce 
qui  concerne  1 16quilibre equitable entre la consommation  privee et la consomma-
tion publique,  afin de  concentrer los ressources disponibles pour la prevoyance 
sociale sur les regions  socialement les plus defavorisees et afin d'utiliser 
la poli  tiqL1e  sociale p,;;ur  prevenir les problEnnes  sociaux ou pour y  remedier 
au lieu de  se contenter d'attenuer los dif'ficultes les plus evidentes qu'ils 
engendrent. 
.;. "Enfin, il nous  fe,ut  reoonncl-Gre  que  nou.s  n'  avons pas affaire a des  pro  blames 
SOCio-economiqt'tOS  propres a Ull  seul  pe.,ys 1  ffiCiS  a des  probJ.emOS  qui  f  dans U.'rle 
plus  ou moins  large mesure,  sont  cornmuns  aux ncuf  Eta~s mcmb::.•es  de  la Communaute. 
La  preoccupaticn n:ajei.l.re  de  la Commu.nc.uto  au cours des prochcd..nes  anneos sera 
de  comprondre  Qt  de  cheroher a  resoudre  ces problemas .socio-Bconomiques  communs, 
sans toutefois chercher aucunement  a.imposer des solutions communes  allant a 
1 'encontre  des  souhai ts des divers Ete.ts membres.  Le  simple  fci  t  de  se reunir 
au  ni  veau commun.:\utt'-ire  peut cvi ter  1  f appuri  tion d. 'une si  tuo:ticn dans  laquelle 
les depenses  sociales des Etats mombres  feraient  1 'objet do  11surencheres"  a1.1. 
lieu d. •etre d6terminees en fonction des besoins  s,Jciaux reels.  Ces  considerc.-
tions  jointes a cellos qui  ooncernont  1::..  solidari  te  finonciere,  1 'eievation des 
niveaux de  vio ot  l 1acces a un  large evontdl d'idees  que  j'ai mentionnees 
precedemment  m'amenent  a conclure  que  nous  avons  taus beaucoup a gagner 
d'une  approche  communautaire  a la politique sociale. 